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陶
淵
明
は
、
複
雜
か
つ
重

な
性
格
を
も
つ
詩
人
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
淵
明
へ
の
人
物
や
詩
人
は
古
來
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
中
に
は
相
互
に
矛
盾
す
る
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
淵
明
・
玄
亮
・
潛
な
ど
の
名
や
字
が
、
い
ず
れ
も
「
奧
深
い
（
光
）」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
も
呼
應
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
中
國
知
識
人
に
と
っ
て
、
改
變
不
能
な
「
姓
」
と
は
な
り
、
人
後
も
含
め
て
自
由
に
改
變
し
う
る
「
名
」
や
「
字
」
に
は
、
詩
人
み
ず
か
ら
の
或
る
種
の
意
念
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
（
１
）。
そ
う
し
た
陶
淵
明
へ
の
詩
・
人
物
と
し
て
最
も
代
表
な
も
の
は
、
「
古
今
隱 、

、
詩 、
人 、
の
宗
」
（
梁
、
鍾
『
詩
品
』
中
品
）
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
田
園
詩
人
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
も
、
そ
れ
に
	ぐ
重

な
呼
稱
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
特
に
出
典
を
考
え
る
必

も
な
い
ほ
ど
に
、
「
王
・
孟
・
韋
・
柳
に
つ
な
が
る
自
然
の
詩
人
」
と
し
て
の
文
學
史
位
置
づ
け
や
、
に
、
世
宋
代
以
後
、
と
く
に

に
在
っ
て
の
「
儒
家
忠
君
忠
の
詩
人
」
（
後
、
第
章
參
照
）
と
し
て
の
價
、
さ
ら
に
は
「
佛
家
（
３
）」
と
し
て
の
相
對
な
少
數
意
見
な
ど
。
ま
た
、
新
中
國
立
以
後
の
唯
物
史
と
人
民
性
を


尺
度
と
し
た
襃
貶
（
４
）や
、
我
國
の
文
學
史
家
に
よ
る
「
世
俗
野
心
の
變
形
（
５
）」
「


の
詩
人
（
６
）」
等
々
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
淵
明
詩
の
そ
れ
ぞ
れ
の
傾
向
な
い
し
特
色
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
日
、
系
統
に
讀
し
て
發
さ
れ
る

が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
、
あ
え
て
「
も
う
一
つ
の
陶
淵
明
像
」
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「
不
羈
」
の
詩
人
も
う
一
つ
の
陶
淵
明
像
松
浦
友
久
の
副
題
の
も
と
に
、
「
不
羈
の
詩
人
」
と
し
て
淵
明
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
の
は
、
從
來
、
か
れ
の
こ
の
性
格
に
焦
點
を
絞
っ
た
淵
明
論
が
く
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
か
れ
の
こ
の
「
羈
不
羈
」
（
何
ら
か
の
事
物
に
羈 つ
な
が
れ
、
拘
束
さ
れ
る
か
否
か
）
に
感
な
性
格
こ
そ
は
、
淵
明
詩
の
原
質
に
も
關
わ
る
不
可
缺
の
點
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
點
か
ら
た
場
合
、
例
え
ば
、
淵
明
の
東
晉
王
に
對
す
る
忠
心
の
問
題
や
、
桓
玄
・
劉
裕
ら
を
始
め
と
す
る
軍
閥
と
の
關
わ
り
や
、
劉
宋
王

立
以
後
、
甲
子
の
み
を
記
し
て
宋
の
年
號
を
記
さ
な
か
っ
た
の
か
否
か
等
々
、
か
れ
の
傳
記
	事
跡
に
か
か
わ
る
懸
案
	な
も
の
が
、
或

度
の
一
貫
性
を
以
っ
て
見
え
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
結
論
	な
も
の
を
言
え
ば
、
「
不
羈
性
」
へ
の
志
向
は
か
れ
の
人
と
文
學
の
面
を
、
り
こ
ぼ
す
こ
と
な
く
、
完
に
蓋
う
、
と
い
う
こ
と
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
ま
た
、
詩
人
論
・
文
學
論
と
し
て
は
、
そ
の
必
性
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
點
な
く
し
て
は
、
か
れ
の
文
學
と
人
生
に
一
貫
す
る
最
重
な
性
格
が
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
一
つ
の
事
實
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
點
に
し
て
幾
つ
か
の
論
點
を
提
出
し
て
ゆ
き
た
い
。

こ
こ
で
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
不
可
缺
な
、
二
つ
の

、
提 、
を
確
し
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
物
事
に
拘
束
さ
れ
ず
「
不
羈
」
の
境
地
を
樂
し
む
の
は
、
す
べ
て
の
人
の
理
想
で
あ
り
、
淵
明
論
の
本
質
と
は
特
に
關
わ
り
な
い
、
と
す
る
一
般
	な
印
象
の
否
で
あ
る
。「
不
羈
」
は
果
た
し
て
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
快
な
態
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
人

の
會
	實
態
が
、
史
	に
サ
ル
や
イ
ヌ
と
も
共
す
る
群
生
の
生
活
か
ら
分
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
必
ず
リ
ー
ダ
ー
を
頂
點
と
す
る
序
列
の
下
に
、

の
秩
序
に
拘
束
さ
れ
た
會
で
あ
る
、
と
い
う
生
物
學
	な
事
實
關
係
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
點
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
現
代
人
を
も
含
め
て
、
人
の
性
の
實
態
は
、
「
不
羈
」
へ
の
志
向
と
と
も
に
「
羈
」
へ
の
い
志
向
を
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
會
や
官
公
廳
、
學
校
等
々
、
人
に
と
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
集
團
欲
」
は
最
も
基
本
	な
欲
求
の
一
つ
だ
と
い
う
會
科
學
の
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
人
が
何
ら
か
の
組
織
に
歸
屬
し
て
、
一
種
の
拘
束
と
引
き
か
え
に
、
よ
り
安
定
し
た
身
心
況
の
中
で
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
、
む
し
ろ
普

	な
現
象
で
あ
り
、
襃
貶
・
價
の
元
を
超
え
て
い
る
。
ま
し
て
、
王
や
軍
閥
の
影
力
の
よ 、
り 、
大
き
か
っ
た
去
の
中
國
「
不
羈
」
の
詩
人
（
松
浦
）
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に
お
い
て
、
多
く
の
知
識
人
が
組
織
へ
の
安
定
し
た
歸
屬
を
願
っ
た
の
は
當
然
の
擇
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
淵
明
の
「
不
羈
」
へ
の
志
向
は
、
こ
う
し
た
文
の
中
で
考
え
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
味
は
捉
え
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
、
そ
う
し
た
「
人
」
の
一
人
と
し
て
、
淵
明
自
身
の
部
に
も
、
當
然
、
「
不
羈
」
へ
の
志
向
と
と
も
に
「
羈
」
へ
の
志
向
が

存
し
て
い
た
、
と
い
う
點
が
必
な
こ
と
で
あ
る
。
「
自
由
」
と
「
拘
束
」
は
正
確
・
嚴
密
な
相
關
	念
で
あ
り
、
淵
明
が
人
の
一
人
で
あ
る
以
上
、
そ
の
存
は
當
然
で
あ
る
。
た
だ
、
詩
人
論
と
し
て
決
定

に
必
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
存
性
を
え
る
多
く
の
知
識
人
の
中
で
、
淵
明
が
出
し
て
「
不
羈
」
へ
の
い
志
向
を
え
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
度
は
、
代
の
詩
人
の
中
で
最
も
顯
な
一
人
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
代
の
有
力
詩
人
の
中
で
、
こ
の
點
で
最
も
顯
な
も
う
一
人
は
、

ら
く
李
白
で
あ
ろ
う
＊
。
「
不
羈
」
へ
の
志
向
に
つ
い
て
淵
明
が
直
接
の
發
言
を
し
て
い
る
の
は
、
現
存
作
品
で
は
四
首
あ
る
。
羈 、
鳥 、
戀
（
７
）
林
羈
鳥
は
林
を
戀
ひ
池
魚
思
故
淵
池
魚
は
故
淵
を
思
ふ
（「
歸
園
田
居
、
其
一
」、
卷
二
）
吾
生
幻

吾
が
生
は
幻
の
の
み
何
事
紲 、
塵 、
羈 、
何
事
ぞ
塵 じ
ん羈 き
に
紲 つ
なが
れ
ん
や
（「
飮
酒
、
其
八
」
卷
三
）
遙
遙
從
羈 、
役 、
遙
々
と
し
て
羈 き
役 え
き
（
自
由
な
き
行
役
）
に
從
ひ
一
心
處
兩
端
一
心
も
て
兩
端
（
路
と
故
）
に
處 を
る
（「
雜
詩
、
其
九
」
卷
四
）
荏
苒
經
十
載
荏 じ
ん苒 ぜ
んと
し
て
十
載
を
經 へ
暫
爲
人 、

、
羈 、
暫 しば
らく
人
の
羈 つ
なぐ
と
爲
る
（「
雜
詩
、
其
十
」
卷
四
）
い
ず
れ
も
、
「
羈
不
羈
」
に
感
な
淵
明
の
心
が
表
わ
れ
て
い
る
。
現
存
一
三
六
首 （８
）中
の
度
と
し
て
も
か
な
り
高
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
、

作
品
な
い
し
代
表
作
品
と
さ
れ
る
中
で
の
用
例
で
あ
る
こ
と
は
、
淵
明
の
原
性
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
う
え
で
見
し
が
た
い
。
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
一
集
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＊
淵
明
と
李
白
の
「
不
羈
」
志
向
の
共
性
は
興
味
あ
る
事
實
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
ま
た
大
き
な
相
も
 め
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
關
!す
る
が
廣
が
り
す
ぎ
る
の
で
、
別
稿
を
期
し
た
い
。
こ
こ
で
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
の
「
羈
」
に
つ
い
て
、
本
稿
と
し
て
の
定
義
を
明
示
し
て
お
く
こ
と
が
必
で
あ
ろ
う
。
「
羈
」
と
は
す
る
に
、
何
ら
か
の
事
物
に
よ
っ
て
自
己
が
不
當
に
束
（
拘
束
）
さ
れ
て
い
る
、
と
感
ず
る
況
で
あ
る
。
從
っ
て
、
そ
の
況
を
「
羈
」
と
感
ず
る
か
否
か
は
、
本
人
の

に
關
わ
る
が
多
い
。
淵
明
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
息
子
た
ち
へ
の
慮
や
、
妹
（
	氏
妹
）
や
從
弟
（


）
へ
の
愛
は
、
心
に
掛
る
事
象
で
は
あ
っ
て
も
、
「
羈
」
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
曽
父
陶
侃
に
代
表
さ
れ
る
家
門
の
誇
り
や
、
外
父
孟
嘉
へ
の

愛
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
己
の
現
況
を
規
定
す
る
條
件
で
あ
る
が
、
誇
る
べ
き
家
系
・
血
統
の
繼
承
性
の
一
と
し
て
顯
彰
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
羈
」
と
は

く
の
心
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
淵
明
が
與
の
條
件
の
中
で
何
を
「
羈
」
と
自
覺
し
て
い
た
か
は
、
客

に
明
ら
か
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
本
稿
で
論
ず
る
「
羈
不
羈
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
點
を
尺
度
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
こ
う
し
た
定
義
に
立
っ
て
、
陶
淵
明
の
生
涯
に
お
い
て
最
も

な
「
羈
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
況
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
し
て
、
か
れ
の
事
跡
に
關
わ
る
幾
つ
か
の
懸
案
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
ま
ず
、
時
期
に
よ
り
早
く
か
ら
自
覺
さ
れ
た
「
羈
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
出
仕
」
に
よ
る
役
人
生
活
で
あ
る
。
「
歸
去
來
兮
辭
」
や
「
歸
園
田
居
」
の
關
記
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
役
人
と
し
て
の
出
仕
は
一
貫
し
て
「
羈
」
の
代
表
な
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
「
歸
園
田
居
、
其
一
」
や
「
歸
去
來
兮
辭
」
に
は
、
歸
隱
に
先
立
つ
十
三
（
９
）年
の
役
人
人
生
が
も
っ
ぱ
ら
生
計
の
た
め
だ
っ
た
旨
が

さ
れ
、
彭
澤
の
縣
令
と
な
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た

況
の
最
後
の
事
跡
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
ま
た
、
顏
之
「
陶
士
誄
」
を
始
め
、
沈
「
宋
書
隱
傳
」、
蕭
統
「
陶
淵
明
傳
」
な
ど
の
關
記
に
よ
れ
ば
、
初
め
江
州
の
「
祭
酒
」
の
職
に
つ
い
た
が
、
・
吏
・
と
し
て
の
職
に
堪
え
ず
、
ほ
ど
な
く
み
ず
か
ら
辭
職
し
て
歸
り
、
後
に
州
が
「

」
に
召
し
た
が
就
か
な
か
っ
た
旨
が
、
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
十
三
年
の
に
は
、
休
暇
を
え
て
、
桓
玄
の
府
に
歸
る
 上
、
塗
口
（
武
昌
の
南
）
を
!っ
た
り
（
四
〇
一
年
、
三
十
七
"）、
「
建
威
將
軍
」
（
劉

宣
）
の
參
軍
と
し
て
#に
使
し
錢
溪
（
貴
池
の
東
）
を
!っ
た
り
（
四
〇
五
年
、
四
十
一
"）、
「
鎭
軍
將
軍
」
（
劉
裕
）
の
參
軍
と
し
て
曲
阿
（
丹
陽
）
を
!っ
た
り
（
四
〇
四
年
、
四
十
"）
し
て
い
る
こ
と
が
、
自
作
の
一
の
作
品
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
、
後
人
の
手
に
「
不
羈
」
の
詩
人
（
松
浦
）
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な
る
傳
記
に
は
明
記
さ
れ
な
い
出
仕
行
動
が
、
時
期
・
時
期
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
ら
は
、
歸
隱
後
の
か
れ
に
と
っ
て
役
職
に
「
羈 つ
な」
が
れ
た
生
活
の
事
跡
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
も
し
淵
明
が
軍
閥
の
下
に
あ
っ
て
政
治
な
經
世
濟
民
を
理
想
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
務
が
こ
れ
ほ
ど
歇
・
恣
意
で
あ
る
こ
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
生
涯
を
總
合
に
み
れ
ば
、
出
仕
・
務
を
必
條
件
と
す
る
役
人
生
活
こ
そ
は
、
淵
明
の
「
羈
」
（
拘
束
）
意
識
の
	體
・
直
接
な
出
發
點
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
時
期
に
は
よ
り
後
出
と
考
え
ら
れ
る
自
覺
で
あ
る
が
、
淵
明
に
お
け
る
「
羈
」
意
識
の
よ 、
り 、
根 、
源 、

、
な
も
の
は
、
人
の
「
死
生
」
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
人
生
有
限
」
（
一
回
性
）
に
關
す
る
自
覺
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
壯
年
期
に
は
人
生
の
一
回
性
が
予
想
さ
れ
て
は
い
て
も
、
出
仕
生
活
の
よ
う
に
、
現 、
に 、
ま 、
ず 、
、
自
己
を
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
日
々
實
感
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
根
源
な
、
し
か
し
不
可

な
る
大
拘
束
と
し
て
、
持
續
、
か
つ
、
顯
在
・
潛
在
に
意
識
さ
れ
る
基
本
な
「
羈
」
の
條
件
で
あ
っ
た
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
へ
の
自
覺
へ
の
對
處
の
方
法
と
し
て
は
、
「
歸
去
來
兮
辭
」
（
四
十
二
）
の
結
語
、
聊
乘 、

、
以
歸
盡
聊 いさ
さか
に
乘
じ
て
以
つ
て
盡
く
る
に
歸
せ
ん
樂 、
夫 、
天 、
命 、
復
奚
疑
夫 か
の
天
命
を
樂
し
み
て
復
た
奚 な
にを
か
疑
は
ん
や
、「
形
影
三
首
、
釋
」
（
四
十
九
？
）
の
結
語
、
縱
浪
大
中
大
の
中
に
縱
浪
し
不
喜
亦
不
惧
喜
ば
ず
亦
た
惧 お
それ
ず
應
盡
便
須
盡
應
に
盡
く
べ
く
ん
ば
便
ち
須 すべ
から
く
盡
く
べ
し
無
復
獨
多
慮
復
た
獨
り
多
く
慮
る
無
か
れ
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
小
結
論
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
時
に
羈
が
れ
る
」
と
い
う
「
死
生
」
の
問
題
は
、
淵
明
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
の
根
本
な
命
題
で
あ
る
だ
け
に
、
「
不
羈
」
へ
の
い
志
向
を
原
質
と
す
る
淵
明
に
と
っ
て
は
、
常
に
そ
の
思
索
の
點
と
し
て
機
能
し
續
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
般
の
詩
人
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
日
常
坐
臥
の
命
題
で
は
な
い
「
死
生
」
の
問
題
を
日 、
常 、

、
に 、
見 、
据 、
え 、
續 、
け 、
た 、
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
詩
人
・
作
と
し
て
の
淵
明
の
獨
自
性
が
あ
っ
た
、
と
斷
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
思
索
執
は
、
詩
人
の
も
の
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
思
想
家
・
宗
家
の
質
に
似
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
一
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年
の
作
と
さ
れ
る
「
擬
挽
歌
辭
（
）」
「
自
祭
文
」
の
實
作
も
、
ま
さ
に
こ
の
點
へ
の
對
處
の
一
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
實
態
に
い
で
あ
ろ
う
（
後
）。
に
、
こ
う
し
た
「
不
羈
」
性
の
點
か
ら
、
か
れ
の
事
跡
に
お
け
る
幾
つ
か
の
	

な
論
點
に
つ
い
て
、
淵
明
の
對
處
の
實
態
・
實
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
一
と
と
お
り
考
え
て
み
た
い
。
第
一
は
、
東
晉
王
室
へ
の
淵
明
の
忠
心
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
淵
明
の
傳
記
に
關
わ
る
早
い
時
期
の
文
獻
に
も
す
で
に
そ
の
指
摘
が
あ
り
、
か
れ
を
儒
家
名
分
論
に
基
づ
く
晉
の
臣
と
す
る
見
か
た
が

さ
れ
る
。
沈
「
宋
書
、
隱
傳
」
に
は
、
す
で
に
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
潛
、
年
宦
、
不
去
就
之
跡
。
自
以
曽 、
父 、
（
陶
侃
）
晉
世
宰
輔
、
恥 、
復 、
屈 、
身 、

、
代 、
（
新
王
劉
宋
）、
自
高 、

、
（
劉
裕
）
王 、
業 、
漸 、

、
、
不 、
復 、
肯 、
仕 、
。

文
章
、
皆
題
其
年
。
義
煕
（
東
晉
安
四
〇
五
四
一
八
）
以
、
則
書
晉
氏
年
號
。
自
永
初
（
武

劉
裕
四
二
〇
四
二
二
）
以
來
、
唯
云
甲
子
而
己
。
す
な
わ
ち
、
淵
明
は
、
曽
父
陶
侃
が
東
晉
初
期
の
名
臣
で
國
家
の
石
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
曽
孫
と
し
新
王
に
仕
え
る
こ
と
を
恥
と
し
、
高
劉
裕
の
王
業
が
第
に
顯
と
な
っ
て
か
ら
は
出
仕
を
承
知
し
な
か
っ
た
、
と
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
東
晉
安
の
義
煕
以
は
自
に
晉
の
年
號
を
記
し
て
い
た
の
を
、
劉
裕
の
 位
以
後
は
、
唯
だ
甲
子
の
み
を
記
す
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
例
の
甲
子
!が
"記
さ
れ
て
い
る
。
後
一
貫
し
て
、
と
も
に
、
淵
明
の
東
晉
王
へ
の
忠
心
を
表
わ
す
象
#
な
行
爲
と
さ
れ
、
こ
れ
以
後
、
淵
明
の
歸
隱
を
含
む
事
跡
を
儒
家
に
$價
す
る
う
え
で
の
%體
な
論
據
と
さ
れ
て
き
た
。
淵
明
を
東
晉
王
の
&義
の
士
と
す
る
こ
の
見
か
た
は
、
總
體
と
し
て
世
に
至
る
ほ
ど

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
11）が
、
'
後
期
の
陶
集
(釋
)と
し
て
知
ら
れ
る
陶
必
詮
（
『
萸
江
*話
』
・
〔
陶
+
(
引
〕
）・
陶
+（
『
,
&先
生
集
』
）
父
子
は
、
淵
明
の
後
裔
と
自
任
す
る
立
場
を
も
含
め
て
、
最
も
烈
に
淵
明
の
忠
義
・
忠
&を
顯
彰
し
て
い
る
。
（
『
,
&先
生
集
』
卷
一
「
命
子
」
詩
に
は
、
こ
の
立
場
か
ら
、
東
坡
や
朱
子
な
ど
有
力
詩
人
の
こ
の
種
の
發
言
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
淵
明
忠
臣
!の
系
譜
の
大

を
知
る
の
に
便
利
で
あ
る
）。
淵
明
忠
臣
!の
こ
の
立
場
は
、
-解
な
比
興
手
法
を
多
用
し
た
「
酒
」
（
卷
三
）
を
ど
う
解
釋
す
る
か
と
い
う
問
題
に
も
、
直
接
に
關
「
不
羈
」
の
詩
人
（
松
浦
）
43
わ
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
忠
臣
に
徹
す
れ
ば
徹
す
る
ほ
ど
、
劉
裕
批
の
詩
と
し
て
の
性
格
は

さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
南
宋
の
湯
東

（
湯
）『

	詩
』
以
後
、
そ
の
解
釋
の
大
勢
は
、
ほ
と
ん
ど
搖
ら
い
で
い
な
い
。
こ
う
し
た
忠
臣
に
徹
底
す
れ
ば
、
「
歸
去
來
兮
辭
」
に
象

さ
れ
る
歸
隱
・
歸
田
の
行
爲
さ
え
も
、
役
人
と
し
て
出
仕
し
、
世
俗
の
塵
に
羈
が
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
忌
感
以
上
に
晉
へ
の
	義
が
優
先
し
て
い
た
ゆ
え
の
理
念
・
名
分
論
な
行
爲
、
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
一
の

事
跡
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釋
す
る
の
が
淵
明
の
實
態
に
合
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か ＊
。
こ
う
し
た
提
を
踏
ま
え
つ
つ
・忠
心
・
と
・不
羈
性
・
へ
の
優
先
順
位
を
考
え
た
場
合
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
後
が
優
先
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
淵
明
に
と
っ
て
は
、
當
時
に
お
い
て
知
識
人
の
心
を
支
配
し
た
宗
や
思
考
の
い
ず
れ
に
對
し
て
も
、
そ
れ
が
拘
束
（
羈
）
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
一
貫
し
て
批

な
反
應
を
示
し
て
い
る
。
ま
し
て
、
心
や
心
醉
と
は
無
の
態
度
で
あ
る
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
三
」
に
對
し
て
も
「
靈
魂
の
不
滅
」
（
不
滅
）
を
基
本
と
し
て
「
宿
業
」
や
「
因
」
を
く
「
佛
」
に
對
し
て
は
、
廬
山
の
名
惠
と
の
交
流
な
ど
は
有
っ
て
も
、
信
徒
と
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
眞
に
佛
を
信
ず
れ
ば
、
そ
の
理
に
よ
っ
て
身
心
が
羈
が
れ
る
の
は
當
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
廣
義
の
「

」
の
う
ち
、
永
生
や
登
仙
を
く
・宗
・
と
し
て
の
「

、

、
」
に
對
し
て
は
、
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
一
集
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＊
こ
う
し
た
斷
を
下
す
場
合
に
大
事
な
こ
と
は
、
①
「
Ａ
か
Ｂ
か
を
相
互
排
除
に
決
定
す
べ
き
擇
一
な
問
題
」
と
、
②
「
Ａ
で
あ
り
つ
つ
も
Ｂ
を
排
除
し
な
い
存
な
問
題
」
と
を
、
基
本
に
別
す
べ
き
だ
と
い
う
點
で
あ
る
。
た
だ
し
、
②
に
關
し
て
は
、
そ
の
存
性
ゆ
え
に
結
論
を
曖
昧
に
す
る
、
と
い
う
の 、
で 、
は 、
な 、
く 、
、
Ａ
と
Ｂ
の
ど
ち
ら
が
客

に
よ
り
優
先
で
あ
り
、
そ
の
優
先
性
の
差
 に
よ
っ
て
、
當
該
の
問
題
が
、
事
實
と
し
て
ど
の
よ
う
な
結
果
を
生
み
出
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
明
確
に
指
摘
す
る
こ
と
が
必
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
差
 は
、
相 、
對 、

、
で 、
あ 、
る 、
が 、
ゆ 、
え 、
に 、
、
よ
り
明
確
か
つ
客

に
指
摘
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
淵
明
に
つ
い
て
・
儒
家
忠
心
・
と
・
「
不
羈
」
性
へ
の
志
向
・
の
ど
ち
ら
を
優
先
と
!定
す
る
か
は
、
ま
さ
に
、
②
に
屬
す
る
問
題
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
は
っ
き
り
と
否
定
で
あ
る
（
「
形
影
三
首
、
影
答
形
」
等
）。
一
方
、
廣
義
の
人
生
と
し
て
の
「
老
思
想
・
家
思
想
」
に
對
し
て
は
、
そ
れ
が
身
心
の
拘
束
と
は
に
、
價
値
の
相
對
や
身
心
の
解
放
を
	く
も
の
と
感 、
じ 、
ら 、
れ 、
る 、
が
ゆ
え
に
、
共
感
で
あ
る
。
（
「
形
影
、
釋
」
等
）。
か
れ
に
と
っ
て
、
拘
束
性
の
な
い
、
自
己

擇
の
可
能
な
事
象
は
、
自
己
に
大
き
な
關
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
む
し
ろ
「
不
羈
」
性
の
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
生
、
共
感
で
あ
っ
た
「
儒
家
」
思
想
、
と
り
わ
け
「
先
師
」
と
稱
す
る
孔
子
に
對
し
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の

	を
面
に
信
奉
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
當
に
修
正
を
加
え
て
、
自
己
の
生
き
か
た
の
正
當
性
を
張
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
（
12）。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
・
先
師
・
孔
子
も
、
自
己
を
拘
束
す
る
も
の
で
な
く
な
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
か
れ
の
い
わ
ば
行
動
原
理
の
中
核
が
「
羈
・
不
羈
」
の
尺
度
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
う
し
た
か
れ
に
と
っ
て
、
王
室
部
の
力
爭
の
續
く
、
墮
し
た
晉
王
の
存
否
が
決
定
な
重
事
項
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
劉
裕
に
代
表
さ
れ
る
新
興
力
の
傍
無
人
な
言
動
を
快
く
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
當
然
、
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
晉
室
へ
の
忠
心
か
ら
歸
隱
し
、
出
仕
を
み
つ
づ
け
た
と
す
る
に
は
、
と
り
わ
け
歸
隱
後
に
お
け
る
、
力
・
有
力
と
の
個
別
な
關
わ
り
が
、
あ
ま
り
に
自
在
で
あ
り
放
恣
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
己
が
拘
束
さ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
新
力

と
の
交
流
も
、
「
羈
・
不
羈
」
の
尺
度
に
は
抵
觸
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
、
「
酒
」
の
實
作
が
零
陵
王
（
恭
）
へ
の
同
と
劉
裕
へ
の
反
感
と
を
な
機
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
 ら
く
事
實
で
あ
ろ
う
。
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
自
己
の
「
不
羈
」
性
が
保
た
れ
る
範
圍
で
の
抑
制
な
行
爲
で
あ
り
、
象
!
に
言
え
ば
、
伯
夷
	話
に
お
け
る
武
王
批
"（
革
命
批
"）
の
よ
う
な
、
儒
家
名
分
論
を
最
優
先
と
し
た
批
"で
は
な
い
。
「
不
羈
」
性
へ
の
原
質
な
志
向
と
、
恭
へ
の
同
・
劉
裕
へ
の
反
感
と
い
っ
た
個
別
心
と
が
、
淵
明
に
お
い
て
同 、
時 、

、
に 、
兩
立
す
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
#
の
問
題
$分
で
言
え
ば
、
ま
さ
に
、
Ａ
で
あ
り
つ
つ
Ｂ
で
も
あ
り
、
し
か
も
Ａ
が
決
定
に
優
先
し
て
い
る
、
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
ま
た
、
例
の
・甲
子
・
記
年
	は
、
新
王
の
%引
な
&立
に
反
感
を
も
つ
淵
明
が
、
劉
裕
制
定
の
新
し
い
年
號
を
使
う
の
に
積
極
に
な
れ
ず
、
結
果
と
し
て
、
轉
換
期
の
作
品
に
甲
子
の
み
を
記
す
も
の
が
多
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
可
能
性
と
し
て
十
分
に
有
り
え
よ
う
。
た
だ
、
分
か
り
や
す
い
そ
の
方
法
に
殉
じ
て
自
己
の
「
不
羈
」
な
る
現
況
「
不
羈
」
の
詩
人
（
松
浦
）
45
を
失
う
ほ
ど
に
は
、
か
れ
に
と
っ
て
晉
室
は
對
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
、
と
見
る
の
が
實
態
に
い
で
あ
ろ
う
。
甲
子
記
年
は
、
對

に
肯
定
す
る
に
し
て
も
、
對
に
否
定
す
る
に
し
て
も
、
現
存
作
品
に
關
す
る
限
り
例
外
が
多
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
（
13）。
か
り
に
淵
明
が
甲
子
記
年
を
徹
底
さ
せ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
晉
室
に
く
羈
が
れ
た
行
爲
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
矛
盾
し
た
態
度
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
る
に
、
淵
明
に
と
っ
て
の
晉
の
王
室
は
、
屈
原
に
と
っ
て
の
楚
の
王
室
、
文
天
	に
と
っ
て
の
南
宋
の
王
室
な
ど
と
は

く
元
の

な
る
存
在
、
い
わ
ば
自
己
の
長
期
を
と
も
に
し
た
代
ゆ
え
の
親
感
に
止
ど
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
慘
憺
た
る
戰
火
の
中
に
長
期
を
し
な
が
ら
、
な
お
そ
の
繰
り
し
え
ぬ
同
時
代
性
ゆ
え
に
そ
の
時
代
を
懷
か
し
む
と
い
う
こ
と
は
、
古
來
、
今
日
に
至
る
ま
で
む
し
ろ
人
に
と
っ
て
普

な
感
で
あ
る
。
ま
し
て
す
で
に
滅
ん
だ
晉
の
王
室
は
、
今
や
か
れ
の
「
不
羈
」
へ
の
志
向
を
阻
む
何
ら
の
實
も
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
淵
明
が
、
現
に
か
れ
を
拘
束
し
う
る
劉
宋
王
よ
り
も
、
す
で
に
く
去
っ
た
東
晉
王
に
同

で
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
行
動
原
理
に
照
ら
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。

以
上
べ
て
き
た
よ
う
に
、
淵
明
の
行
動
の
最
優
先
基
準
を
「
不
羈
」
性
へ
の
志
向
と
す
る
こ
と
の
當
性
は
す
で
に
明
ら
か
だ
と
言
え
よ
う
。
加
う
る
に
、
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
そ
の
傍
證
と
し
て
有
效
な
、
二
つ
の
點
が
あ
る
。
一
つ
は
、
そ
の
最
年
に
「
挽
歌
、
三
首
」
（
卷
四
）、
「
自
祭
文
」
（
卷
七
）
の
よ
う
な
、
自
己
の
死
を
客

に
寫
す
る
作
品
が
有
る
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
に
と
っ
て
生
の
「
羈
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
「
人
生
有
限
」
の
事
實
・
自
覺
は
、
か
れ
に
持
續
な
拘
束
感
を
與
え
る
と
同
時
に
、
か
れ
の
作
品
を
伏
や
陰
影
に
滿
ち
た
奧
深
い
も
の
に
し
て
い
る
。
「
挽
歌
詩
」
と
「
自
祭
文
」
の
製
作
意
圖
に
つ
い
て
は
多
く
の
が
あ
る
が
、
そ
の
中
心
な
因
は
何
な
の
か
。
「
不
羈
」
性
を
求
め
つ
づ
け
る
淵
明
は
、
ら
く
は
、
人
生
有
限
の
重
み
や
束
を
輕
減
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
、
自
己
の
死
を
客

に
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
實
を
對 、
象 、

、
し
、
相 、
對 、

、
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
14）。
「
 
・
記
」
と
い
う
!體
な
行
爲
が
個
人
の
念
を
對
象
す
る
效
用
を
も
つ
こ
と
は
、
古
來
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
實
感
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
年
の
淵
明
は
、
 
と
い
う
自
己
對
象
の
行
爲
に
よ
っ
て
、「
死
生
」
の
事
實
を
相
對
し
、「
死
生
」
の
大
拘
束
を
手
な
づ
け
よ
う
と
し
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
か
ら
見
た
場
合
、
詩
題
が
本
來
、
「
挽
歌
詩
」
で
あ
っ
た
か
、
中
國
詩
文
論
叢
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「
擬 、
挽
歌
辭
」
で
あ
っ
た
か
は
、
本
質
な
問
題
で
は
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
淵
明
の
こ
の
試
み
は
、
客

に
も
、
或
る
度
ま
で

功
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
き
出
さ
れ
た
端
然
た
る
客

な
自
己
察
は
、
後
世
の

た
ち
か
ら
、
淵
明
の
死
生
超
	性
を
實
證
す
る
も
の
と
し
て
、
多
く
の
賞
贊
を
得
て
い
る
（
15）。
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ 、
の 、
ま 、
ま 、
に 、
、
死
生
か
ら
の
超
	で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
少 、
な
く
と
も
、
こ
う
し
た
作
品
を
現
に
自
分
の
手
で
き
出
し
た
こ
と
は
、
か
れ
に
と
っ
て
、
「
死
生
」
の
拘
束
（
羈
）
か
ら
の
相
對
な
自
由
を
自
覺
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、

對
な
效
用
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
二
作
品
を
書
か
な
か
っ
た
場
合
と
の
比
較
に
お
い
て
、
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
い
わ
ゆ
る
「
固
窮
」
「
固
窮
」
に
關
す
る
問
題
で
あ
る
。
「
窮
」
（
會
・
經
濟
・
身
體
に
窮
す
る
・
行
き
詰
ま
る
）
は
、
淵
明
の
作
品
に
お
い
て
用
さ
れ
る
詩
語
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
そ
の
年
に
お
い
て
は
、
「
固
窮
」
（
）
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
で
は
、
多
く
の
先
行
發
言
も
あ
る
が
（
16）「
固
窮
」
の
正
確
な
意
味
は
何
か
。
出
典
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
論
語
』
（
衞
靈
公
）
で
あ
る
。
君
子
と
し
て
世
に
處
し
て
い
る
は
ず
の
孔
子
の
一
行
は
、
陳
（
河
南
陳
州
）
で
盡
き
、
從
た
ち
が
立
ち
あ
が
れ
な
い
ほ
ど
に
困
窮
し
た
。
子
路
は
立
腹
し
て
、
「
君
子
も
亦
た
窮
す
る
こ
と
有
る
乎
」
と
詰
問
し
た
。
孔
子
は
答
え
た
。
「
君
子
、
固 も
と
よ
り
窮
す
。
小
人
、
窮
す
れ
ば
、
斯 こ
こ
に
濫 み
だる
」。
孔
子
の
回
答
の
根
本
は
、「
・君
子
・
も
ま
た
、
固 もと
も
と・困
窮
・
す
る
こ
と
は
有
る
。
た
だ
、
同
じ
く
・困
窮
・
の
況
に
陷
っ
て
も
、
・小
人
・
が
濫 、
溢 、
し 、
て 、
非 、
を 、
爲 、
す 、
（
激
昂
し
て
理
性
を
失
い
常
軌
を
し
た
行
爲
を
す
る
（
17））
の
と
は
う
の
だ
」
と
い
う
點
に
在
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
君
子
に
と
っ
て
も
、
困
窮
は
固
有
の
況
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
不
當
な
災
阨
と
感
じ
て
常
軌
を
す
る
の
は
君
子
の
生
き
方
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ら
く
は
、
孔
子
自
身
を
も
含
め
君
子
を
以
っ
て
自
任
し
て
い
る
人
も
、
本
當
に
困
窮
し
た
場
合
に
は
「
濫
溢
爲
非
」
な
言
動
を
見
せ
が
ち
な
こ
と
へ
の
自
省
・
省
察
の
言
、
と
見
る
の
が
當
た
っ
て
い
よ
う
。
ち
、「
固
窮
の
」
と
は
、「
困
窮
を 、
も 、
當
然
し
得
る
信
念
を
、
自
己
の
不 、
變 、
の 、
原 、
理 、
（
義
）
と
す
る
生 、
き 、
か 、
た 、
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
念
の
た
め
に
、「
固
窮
」
を
「
窮
を
固 ま
もる
」「
」
を
「
君
子
の
操
」
と
す
る
の
否
を
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
日
中
と
も
に
見
ら
れ
る
有
力
な

で
あ
る
が
、
以
下
の
二
點
か
ら
り
立
ち

「
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人
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い
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
思
考
の
論 す
じ理 み
ちと
し
て
矛
盾
が
大
き
い
、
と
い
う
點
で
あ
る
。
「
窮
」
（
困
窮
態
）
と
は
、
固 ま
も
っ
て
も
固 ま
も
ら
な
く
て
も
、
固
々
も
と
も
と
發
生
・
出
現
し
う
る
況
で
あ
り
、
そ
れ
を
固
守
す
る
こ
と
は
、
孔
子
に
と
っ
て
も
淵
明
に
と
っ
て
も
そ
れ
自
體
は
何
の
意
味
も
な
い
。
つ
ま
り
、
君
子
に
在
っ
て
も
「
窮
」
は
自
己
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
固
守
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
發
生
を
「
固 も
とよ
り
當
然
の
も
の
」
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
子
は
「
濫
溢
爲
非
」
に

ら
ず
に
す
む
の
で
あ
る
。
端
に
言
え
ば
、
君
子
に
も
小
人
に
も
「
窮
」
（
困
窮
）
は
有
り
う
る
（
發
生
し
う
る
）
も
の
で
あ
る
。
が
、
「
窮
」
を
人
に
「
固 、
有 、
の
も
の
」
と
し
て
理
性
に
對
處
で
き
る
か
、
不
當
な
災
阨
と
考
え
て
「
濫
溢
爲
非
」
に
走
る
か
、
に
よ
っ
て
、「
君
子
」
と
「
小
人
」
の
相

は
然
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
直
徑
行
の
子
路
は
危
う
く
後 、
	
、
に
屬
し
そ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
孔
子
の
言

に
よ
っ
て

	に
止 と
どま
り
得
た
、
と
い
う
文
も
感
じ
ら
れ
よ
う
。
第
二
は
、
「
語
法
」
か
ら
の
斷
で
あ
る
。
『
論
語
』
の
原
文
で
は
「
君
子
亦
有 、
窮
乎
」
と
「
有
」
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
有
」
の
字
が
有
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
長
い
多
樣
な
人
生
の
中
で
は
君
子
も
・
窮 、
・
す 、
る 、
こ 、
と 、
が 、
有 、
る 、
の
か
」
の
意
が
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
窮
」
は
、「
」
や
「
」
と
と
も
に
、
人
生
の
相
の
一
つ
と
し
て
相
對
さ
れ
て
い
る
＊
。
と
す
れ
ば
、
「
窮
」
自
體
を
價 、
値 、
と 、
し 、
て 、
固 、
守 、
す 、
る 、
と
い
う
こ
と
の
矛
盾
は
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
思
考
の

か
ら
言
え
ば
、
「
窮
」
自
體
は
何
ら
恥
ず
べ
き
況
で
は
な
い
こ
と
が
、
自
他
と
も
に
鮮
明
に
な
る
。
陶
詩
自
體
の
體
例
に
し
て
言
え
ば
、「
固
窮
」
と
は
「
困
窮
を
も
當
然
し
て
、
義
に
生 、
き 、

、
く 、
」、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
面
子
や
體
面
に
こ
だ
わ
っ
て
自 、
死 、
す 、
る 、
の
は
小
人
の
態
度
で
あ
る
（
18）」
と
い
う
對
比
な
事
例
（
話
）
と
の
比
較
に
お
い
て
、
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
點
に
し
て
推
測
す
れ
ば
、
淵
明
に
と
っ
て
「
固
窮
」
（
の
）
と
は
、
自
己
の
困
窮
を
泰
然
と
客

し
う
る
た
め
の
重

な
理
念
（
念
裝
置
）
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
。
と
り
わ
け
そ
の
用
例
が
、
六
例
の
う
ち
五
例
ま
で
、
五
十
以
後
の
年
の
作
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
困
窮
度
の
高
い
年
に
お
い
て
こ
そ
、
い
っ
そ
う
大
中
國
詩
文
論
叢
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＊
も
し
原
文
が
、
「
有
」
の
字
の
無
い
「
君
子
亦
窮
乎
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
君
子
の
よ
う
な
義
な
人
で
も
困
窮
す
る
の
か
」
と
い
う
詠
 
・
 息
な
語
氣
が
生
ま
れ
る
。
き
な
據
り
と
な
っ
た
理
念
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
で
は
、
年
に
お
い
て
困
窮
度
が
最
も
高
か
っ
た
因
は
何
か
、
す
な
わ
ち
、
最
大
拘
束
と
し
て
の
「
人
生
の
一
回
性
」
を
よ 、
り 、
體
に
實
感
さ
せ
る
も
の
、「
老
」
と
「
病
」
に
他
な
ら
な
い
。
み
ず
か
ら
の
病
氣
を
詳
細
に
語
る
こ
と
を
好
ん
だ
白
居
易
（
19）と
は
な
り
、
淵
明
は
自
作
の
な
か
で
あ
ま
り
病
氣
に
つ
い
て
語
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
白
居
易
の
方
が
む
し
ろ
例
外
で
あ
り
、
一
般
に
中
國
の
古
典
詩
人
に
は
、
自
己
の
「
病
」
を
作
中
で
詳
す
る
例
は
少
な
い
。
（
た
だ
し
杜
甫
に
は
か
な
り
多
く
、
李
白
に
も
幾
例
が
見
ら
れ
る
）。
な
か
ん
づ
く
淵
明
は
、
自
己
の
「
病
」
を
詠
う
こ
と
が
極
端
に
少
な
い
一
人
で
あ
る
（
「
老
」
に
つ
い
て
は
多
く
詠
じ
で
い
る
）
。
あ
た
か
も
「
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
」
つ
つ
そ
の
ま
ま
穩
や
か
に
最
年
を
	え
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
早
く
か
ら
「
死
生
」
の
問
題
に

感
で
、
年
に
は
「
挽
歌
」
や
「
自
祭
文
」
の
實
作
に
よ
っ
て
自
己
の
死
を
客

し
よ
う
と
努
め
た
淵
明
が
、
「
病
」
と
く
無
な
ま
ま
で
最

年
を
し
た
、
と
考
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
詩
歌
自
體
で
は
な
く
そ
の
「
序
」
で
あ
る
が
、
年
六
十
の
作
「
答
參
軍
、
序
」
の
「
序
」
に
は
、「
吾

、
疾 、
多 、
年 、
、
不
復
爲
文
。
本
不
豐
、
復
老 、
病 、
繼 、
之 、
吾
れ
疾 やま
ひを
く
こ
と
多
年
、
復
た
文
を
作
ら
ず
。
本 か
ら
だ（
本
來
の
體
質
）
に
豐 ゆ
た
か（
壯
）
な
ら
ず
、
復
た
老
と
病
と
之
に
繼
ぐ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
、「
固
窮
」
の
機
能
を
自
覺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
衰
老
」
と
「
多
病
」
と
い
う
最
年
の
新
た
な
「
羈
」
（
拘
束
）
さ
え
も
、
或
る
度
ま
で
相
對
し
得
た
結
果
の
靜
さ
、
と
見
る
の
が
穩
當
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
一
の
論
に
よ
っ
て
明
か
な
よ
う
に
、
淵
明
に
お
け
る
「
不
羈
」
性
へ
の
志
向
・
願
は
、
き
わ
め
て
徹
底
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
點
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
淵
明
の
出
處

や
作
の

意
圖
な
ど
、
か
れ
の
人
と
作
品
に
關
わ
る
多
く
の
論
點
と
そ
の
實
態
と
が
、
系
統
性
を
も
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
人
 の
思
考
や
心
!は
多
樣
で
あ
り
、
淵
明
の
事
跡
の
各
末
端
ま
で
が
す
べ
て
「
不
羈
」
へ
の
志
向
と
し
て
存
在
し
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
上
の
"事
跡
へ
の
解
釋
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
新
た
に
こ
の
點
に
立
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
複
雜
な
言
動
の
"相
が
、
一
種
の
系
統
性
を
も
っ
て
立
ち
現
わ
れ
て
來
る
こ
と
も
、
客

な
事
實
で
あ
る
。「
不
羈
」
こ
そ
は
、「
も 、
う 、
一 、
つ 、
の 、
陶
淵
明
像
」
と
し
て
不
可
缺
の
點
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
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（
１
）
參
照
：『
詩
美
の
在
り
か
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
二
年
一
）
第
〔
一
〕
章
「
詩
人
と
そ
の
詩
風
」
の
う
ち
、
特
に
、
李
白
・
白
居
易
・
李
賀
に
關
す
る
部
分
で
、
こ
の
點
を
對
比
に
指
摘
し
た
。
（
２
）
「
田
園
詩
人
」
と
熟
し
て
の
用
法
は
比
較
新
し
い
よ
う
で
あ
る
。
關
發
言
の
最
も
名
な
も
の
と
し
て
、
白
居
易
「
與
元
九
書
」
に
は
、
「
放
於
田
園
」
と
、
そ
の
田
園
生
活
へ
の
耽
溺
ぶ
り
が
、
や
や
批

に
	べ
ら
れ
て
い
る
。
（
３
）
參
照
…
北
京
大
學
・
北
京
師
範
大
學
中
文
系

師
同
學
『
陶
淵
明

究
料
彙
』
（
中
書
局
、
一
九
六
二
年
）
卷
頭
「
代
陶
淵
明

究
況
介
」
第
六
頁
。
ま
た
、
現
代
で
も
、
淵
明
を
佛


詩
人
と
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
佛


究
側
か
ら
の
作
も
散
見
さ
れ
る
。
丁
永
忠
『
陶
詩
佛
辨
』（
四
川
大
學
出
版
、
一
九
九
七
年
）、
等
。
（
４
）
參
照
：
（
３
）

書
卷
頭
第
二
論
文
「
陶
淵
明
思
想
發
展

其
創
作
」。
（
５
）
岡
村
『
陶
淵
明
世
俗
と
超
俗
』
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
七
四
年
）。
（
６
）
一
知
義
『
陶
淵
明

の
詩
人
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
九
七
年
）。
（
７
）
こ
の
詩
句
の
「
羈
鳥
」
に
つ
い
て
は
、
邦
譯
の
か
な
り
の
部
分
に
「
羈 た
び
の
鳥
」
と
す
る
も
の
が
早
く
か
ら
見
ら
れ
る
。
そ
の
り
の
論
據
に
つ
い
て
は
、『
續
・
校

詩
解
釋
辭
典
〔
付
〕
代
詩
』（
大
修

書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
の
該
詩
に
關
す
る
「

 の
!同
」
（
井
上
一
之
執
筆
）
の
項
に
詳
し
い
。「
池
魚
」（
自
由
の
な
い
魚
）
と
の
對
で
あ
る
こ
と
だ
け
か
ら
見
て
も
「
羈 つ
なが
れ
た
鳥
」
の
意
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
念
の
た
め
、
り
の
よ
り
直
接
原
因
を
指
摘
し
て
お
く
。
明
・
何
孟
春
（
ま
た
"・
陶
#
再
引
）
が
こ
の
詩
語
の
先
行
例
と
し
て
引
い
た
陸
機
《
$從
兄
車
》
で
は
、
本
來
「
孤 、
獸 、
思
故
藪
、
離 、
鳥 、
悲
%林
」
だ
っ
た
も
の
が
、
た
ま
た
ま
「
羈 、
鳥
」
と
刻
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
そ
れ
が
訂
正
さ
れ
な
い
ま
ま
繼
承
さ
れ
、
「
孤 、
獸 、
」
と
の
對
句
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
羈 た
びの
鳥
」
の
解
釋
が
普
し
た
も
の
、
と
斷
さ
れ
る
。
（
８
）
陶
#本
を
底
本
と
し
た
『
陶
淵
明
詩
文
索
引
』
（
堀
江
忠
&
、
彙
文
堂
）
に
よ
る
。
（
９
）
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
「
歸
園
田
居
、
其
一
」
の
本
い
ず
れ
も
「
三 、
十 、
年
」
に
作
る
。
淵
明
の
出
仕
（
太
元
十
八
年
〔
三
九
三
〕）
か
ら
歸
隱
（
義
煕
元
年
〔
四
〇
五
〕
ま
で
は
十
三
年
で
あ
る
の
で
、
議
論
が
多
い
。
郭
維
森
・
'景
(『
陶
淵
明
集
)釋
』
（
貴
州
人
民
出
版
*、
一
九
九
二
年
）
で
は
、
「
一
去
十 、
三 、
年 、
」
で
は

+が
「
,
-」
な
の
で
特
に
倒
置
さ
せ
て
「
三
又 、
十
年
」
の
意
で
「
三
十
年
」
と
し
た
、
と
す
る
。「
,
-」
か
否
か
は
.
/に
關
わ
る
が
、「
三
十
年
」
が
「
三
又 、
十
年
」
の
意
で
あ
る
と
す
る
0想
は
一
考
に
値
し
よ
う
。
（
10）
陶
本
で
は
「
挽
歌
詩
」
に
作
る
が
、
い
ま
本
に
從
う
。
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
一
集
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（
11）
世
に
お
け
る
淵
明
像
の
儒



は
、
杜
甫
に
お
け
る
そ
れ
と
傾
向
を
一
に
す
る
。
同
一
傾
向
中
の
個
別
差
も
、
今
後
の
究
に
値
し
よ
う
。
（
12）
「
陶
淵
明
の
《
	農
》
詩
に
つ
い
て
知
識
人

會
に
お
け
る
・
憂

、
・
と
・
憂
貧 、
・
（
『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
十
八
集
、
一
九
九
九
年
十
）。
（
13）
參
照
：
陶
『

先
生
集
』
卷
三
、
卷
頭

。
（
14）
（
６
）

『
陶
淵
明

の
詩
人
』
は
、
淵
明
が
特
に
・

・
と
い
う
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
客
體
を
試
み
た
（
旨
）、
と
す
る
。（
同
書
二
〇
六
頁
）。
し
か
し
、

で
あ
れ
、
實
・
寫
實
で
あ
れ
、
む
し
ろ
、

と
い
う
行
爲
自
體
が
自
己
の

念
を
客
體
す
る
機
能
を
も
つ
、
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
15）
例
え
ば
、
陶
本
卷
四
收
の
「
挽
歌
詩
」
に
は
、
多
く
の
關
發
言
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
作
品
へ
の
批
史
の
一
と
し
て
參
考
に
な
る
。
（
16）
特
に
、
一
知
義
「
陶
詩
固
窮
考
」（『
未
名
』
第
七
號
、
中
文
究
會
、
一
九
八
八
年
十
二
）
は
、
參
考
に
な
る
。
（
17）
陶
淵
明
の
時
代
に
最
も
影
力
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
魏
の
何
晏
『
論
語
集
解
』
の
に
よ
る
。
（
18）
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
論
文
に
つ
い
て
詳
し
く
論
證
し
た
。
「
陶
淵
明
の
《
有
會
而
作
》
に
つ
い
て
・
嗟 さ
來 ら
い
話
・
と
・
固
窮
話
・
の
同
を
中
心
に
」（『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
十
集
、
一
九
九
一
年
十
）。
（
19）
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
埋
田
重
夫
「
白
居
易
詠
病
詩
の
考
察
詩
人
と
題
材
を
結
ぶ
も
の
」（『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
六
集
、
一
九
八
七
年
六
）
に
、
先
行
發
言
を
も
踏
ま
え
た
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。
「
不
羈
」
の
詩
人
（
松
浦
）
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